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　Jinhu SHEN: The CAP Reforms and Changes of EU Agriculture under WTO System
　Since the establishment of the WTO in 1995, the world rule of agricultural trade 
and domestic agricultural support policies have changed. However, many developed 
countries continue to impose high trade barriers on their sensitive agricultural products, 
and the fi nancial support for agriculture has continually increased, although they have 
changed the support measures. 
　In this paper, we first review the process and details of the Common Agricultural 
Policy (CAP) reforms—from the Makuhari reform to the Mid-Term Review(MTR) 
reform in the EU. Then, we analyze the real changes in the market conditions and the 
political environment surrounding the EU farms, as well as changes in agricultural 
inputs, production, and the trade of agricultural products in the former 15 EU countries. 
　Based on our analysis, it can be founded that after several CAP reforms, the prices 
of many agricultural products in the EU are getting closer to the world market price. 
In addition, the export subsidies on agricultural products has greatly decreased, and 
the growth of total financial spending on agricultural support has been controlled. 
However, these reforms did not have considerably negative impacts on agriculture, 
and the problem lies with the prevailing high trade barriers on sensitive agricultural 
products. Since the establishment of the WTO, the input and export of agricultural 
products in the EU have continued to increase, but the overwhelming majority of the 




































































































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
１．輸出補助金支出 2444.4 3602.0 3139.8 2788.8 1513.2 1092.7 312.8
　　ｳﾁ　穀物 2443.4 3601.5 3139.7 2788.8 1513.2 1092.7 312.8
　　　　油糧種子 1.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
２．在庫介入費用 1253.3 1419.9 2497.0 2723.8 186.7 62.7 -46.5
　　ｳﾁ　穀物 1251.4 1419.4 2497.0 2723.8 186.7 62.7 -46.5
　　　　油糧種子 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
３．その他介入費用 4115.6 4160.2 4433.9 1805.2 399.6 355.9 298.5
　　ｳﾁ　穀物 760.9 980.8 918.6 958.2 400.5 356.7 298.5
　　農家拠出金 -656.2 -924.3 -1098.7 89.6 -0.9 -0.8 0.0
　　　　油糧種子 3436.5 3472.1 4006.3 14.0 0.0 0.0 0.0
　　　　蛋白質作物 536.8 555.2 481.8 560.1 0.0 0.0 0.0
　　　　非繊維亜麻 37.6 76.4 125.9 183.3 0.0 0.0 0.0
４．直接補償支払い費用 21.2 76.9 147.6 3293.0 10552.8 13506.9 15797.5
　　ｳﾁ　穀物 0.0 0.0 0.0 0.0 5540.4 8166.6 10553.0
　　　　油糧種子 0.0 0.0 0.0 2866.2 2549.1 2289.5 2378.0
　　　　蛋白質作物 0.0 0.0 0.0 0.0 625.1 586.3 522.7
　　　　非繊維亜麻 0.0 0.0 0.0 0.0 125.3 51.9 72.4
　　休耕助成 21.2 76.9 147.6 426.8 1712.9 2412.6 2271.4
合　　　計 7834.5 9259.0 10218.3 10610.7 12652.3 15018.2 16362.3
資料：European Court of Auditors(1997),67頁による。




















年　　次 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
農業総予算の上限額（億ユーロ）1） 409.2 428.0 439.0 437.7 427.6 419.3 416.6
市場介入と直接補償支払い 366.2 384.8 395.7 394.3 384.1 375.7 372.9













　・ほ乳雌牛（Suckle Cow） ：毎年200 ユーロ /頭
また家畜飼養の粗放化を促進する Extensifi cation Premiumについて、加盟国が以下の二つの方法
から選択できる。
　a.LU/ha＜1.4の畜産生産者に、100ユーロ /LUを支払う
　b.2000年　1.6＜ LU/ha＜2.0なら、33ユーロ /LU、LU/ha＜1.6なら、66 ユーロ /LU





























































































































































































一支払（Single Farm Payment: SFP）に移行することである（SFPは、具体的に旧加盟で
SPS(Single Payment Scheme）、新加盟国で SAPS（Single Area Payment Scheme）の形で









































































































































































































































































































































































































































小麦 106 57 170
米 103 82 195
飼料穀物 89 74 102
砂糖 234 150 297
肉類 96 93 96
乳製品 177 128 289




































































































































































































































































































































































































平均 最高 平均 最高 平均 最高 平均 最高 平均 最高 平均 最高 平均 最高 平均 最高 平均 最高
2005 26.7 219 56.9 264 10.7 199 6.5 43 29.1 139 5.8 87 32.6 134.0 0.0 0.0 5.1 12525.4 219 53.8 229 11.8 195 6.5 43 25.6 139 5.9 87 32.9 134.0 0.0 0.0 5.3 125
2010 24.3 140 57.6 226 10.4 170 6.2 25 20.3 167 6.6 171 28.3 131.0 0.0 0.0 4.4 13123.0 140 55.2 205 11.5 170 6.2 25 16.3 167 7.1 171 29.1 131.0 0.0 0.0 4.8 131

























1995 211.6 17.7 3.2 78.0 34.9 345.0（50.3） 
1997 275.7 27.6 10.7 58.8 34.0 406.8（49.8） 
1999 263.0 27.1 14.2 55.7 33.4 395.4（46.5） 
2000 255.0 41.8 9.7 56.5 42.2 405.1（48.5） 
2002 288.4 43.5 11.7 34.5 57.2 435.2（51.1） 
2004 298.3 53.6 3.2 33.8 46.9 435.8（43.5） 
2006 340.5 77.1 7.6 24.9 47.9 498.0（46.7） 
2008 375.7 105.3 1.5 9.0 46.6 538.1（46.2） 
2010 396.8 114.8 60.5 572.1（41.5） 
資料：European Court of Auditors, Annural Report Concerning Financial yearsの歴年版より、筆者が集計。
注：97年までの単位は億 ECU、99年以降は億ユーロ。また (　)内の数値は EU共通予算支出に占める割合である。
表8　WTO後の EU農業関連予算支出の変化
単位：億 ECU、億ユーロ
年　次 1986-90 1992 1995 2000 2005 2007 2009 2010
PSE 総額 （億ユーロ） 83874 86471 94409 93571 99425 90827 85649 77317
% PSE  （%） 36.0 34.5 34.8 32.7 30.4 23.5 23.3 19.8
支持方法別構成比　（%）
産出量に基づく支持 88.6 77.0 62.0 57.9 49.0 34.2 26.3 16.7
生産投入に基づく支持 5.7 7.7 5.7 7.4 10.0 12.3 12.8 15.0
面積・頭数に基づく支持 5.0 12.2 31.2 34.3 23.9 16.3 18.4 18.0
面積・頭数に基づかない支持
（生産を行うことを前提）
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2
面積・頭数に基づかない支持
（生産を行うことを前提にしない）
0.2 1.0 0.0 0.0 16.2 35.2 40.0 47.7
農作物に関係しない支持 0.7 1.6 1.3 1.3 1.4 1.9 2.0 2.3



























1985 15033（100.0） 7863（52.3） 1172（8.0） 5998（39.9） －
1990 14849（100.0） 7796（52.5） 1149（7.7） 5904（39.8） 11089
1992 14453（100.0） 7690（53.2） 1111（7.7） 5652（39.1） 11221
1995 14245（100.0） 7480（52.5） 1080（7.6） 5685（39.9） 11420
2000 14080（100.0） 7385（52.5） 1115（7.9） 5580（39.6） 11752
2004 13890（100.0） 7311（52.6） 1090（7.8） 5489（39.5） 11907




































計 小麦 大麦 ライ麦 燕麦 トウモロコシ 米 その他
1985 4235 1681 1538 187 324 420 32 54 836 85 227 221 227
1990 3974 1736 1346 182 238 367 38 67 1050 118 223 187 227
1992 3843 1735 1270 117 200 399 36 85 1071 116 215 169 220
1995 3606 1662 1102 141 189 382 37 91 1065 103 214 153 198
1999 3667 1708 1084 113 196 411 40 114 1158 99 204 139 204
2000 3784 1799 1072 124 195 424 40 130 1074 87 191 133 196
2005 3654 1771 1023 83 181 425 41 131 1061 76 173 118 190
2006 3545 1692 1028 82 188 389 40 126 1106 65 140 118 185
2007 3535 1677 1019 100 186 390 40 123 1126 52 140 118 183
2008 3777 1793 1097 107 193 422 40 127 1082 37 123 114 177
2009 3579 1664 1042 111 185 400 44 133 1136 46 128 116 178

































（ｔ）Ｎ Ｐ Ｋ 投入量 作物吸収量 残存と浸出
1985 － 1,087 223 458 279 108 171 6863
1990 － 1,016 191 412 281 124 157 5650
1992 804 905 161 331 271 95 176 4566
1995 721 962 155 350 246 109 137 4809
2000 651 909 133 291 225 107 118 2889
2005 589 827 106 230 203 100 103 3299
2008 552 740 55 119 203 108 95 4051
2009 528 767 75 154 197 121 76 －




























































1985～87 18398 4189 4392 7922 1716 4616 10285 2440 4215 545 902 604
1990～92 18900 3917 4826 9026 1736 5200 9655 2144 4504 663 1052 630
1994～96 18847 3620 5207 9112 1648 5530 9503 1933 4917 658 1069 616
1999～01 20796 3713 5601 9839 1725 5706 10700 1948 5491 796 1099 724
2004～06 21027 3648 5764 10499 1750 5998 10259 1857 5525 860 1076 799


























種別 1985 1990 1992 1995 2000 2005 2010
牛 Cattle 9710 9177 8721 8447 8264 7774 7623
豚 11598 12167 11499 11886 12204 12308 12276
綿羊・山羊 9587 12614 12628 12338 12185 11102 9792
2．主要畜産物生産量（万ｔ）：
種別 1985 1990 1992 1995 2000 2005 2010
牛　肉 888 895 887 799 743 724 731 
豚　肉 1448 1548 1525 1604 1753 1791 1935 
家禽肉 558 652 716 798 875 863 949 
生牛乳 13421 12673 12209 12267 12311 12083 12021 
バター 254 217 186 179 180 177 164 
チーズ 504 582 588 629 681 740 767 




















農産物計 穀物類 小麦 飼料穀物 油料種子 粗糖 野菜 ･果物
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
（千万ドル） （万トン） （千万ドル）
1985 951 763 3953 5124 1567 2393 3963 1563 1783 267 301 533 157 104 
1990 1651 1487 3363 6014 1409 3077 4373 1591 1889 375 391 724 348 224
1992 1846 1697 3351 6708 1534 3112 4740 1754 2047 411 385 698 390 247
1995 1976 1924 3917 5413 1773 2606 4679 1979 2407 353 359 782 407 312
2000 1705 1747 4049 6543 2106 3000 4645 2207 2386 561 390 886 356 275
2005 2825 2841 5488 5611 2748 2677 5234 2758 2404 575 621 901 601 469
2010 3923 3948 6286 6548 3083 3887 5310 3391 2791 660 720 679 789 662
年次
肉類計 牛肉 豚肉 家禽肉 バター チーズ 粉ミルク
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
（万トン）
1985 475 549 115 137 197 197 51 74 59 93 111 143 100 176 
1990 582 669 117 150 238 238 88 113 55 78 132 168 79 169 
1992 680 792 123 166 276 276 114 146 67 86 152 187 92 192 
1995 675 880 99 118 288 288 127 204 65 79 149 199 99 187 
2000 857 1003 104 81 384 384 175 266 70 66 199 239 84 166 
2005 1041 1148 82 78 460 460 265 295 71 84 238 292 82 122 
















全世界 EU15 EU12 C4 その他 全世界 EU15 EU12 C4 その他 全世界 EU15 EU12 C4 その他
1991 1201 1189 0 11.5 0.1 425 425 0 0.0 0.0 7.1 1.0 2.6 0.1 3.4 
1992 1051 1043 0 8.0 0.0 469 468 0 0.0 1.0 6.9 1.4 3.9 0.2 1.4 
1994 1341 1259 76 6.1 0.1 501 445 35 12.2 9.2 4.8 1.3 1.4 0.1 1.9 
1996 1335 1319 7 9.3 0.1 723 680 37 4.1 2.1 9.8 1.2 3.8 0.2 4.7 
1998 848 790 36 16.1 6.9 421 383 38 0.0 0.0 9.7 2.2 3.5 0.3 3.7 
2000 1291 1266 19 6.0 0.1 655 605 38 0.0 11.6 13.4 2.2 3.3 0.1 7.8 
2002 1393 856 467 5.0 65.0 799 791 8 0.1 0.1 13.5 2.2 3.4 0.2 7.6 
2004 966 833 129 3.9 0.5 717 671 23 0.0 23.4 16.7 2.9 2.7 0.1 11.0
2006 1664 965 654 45.3 0.4 844 634 209 0.0 0.3 15.9 4.7 1.9 0.1 9.1
2008 2583 1308 1252 3.7 19.3 1204 998 134 67.7 4.3 22.5 6.0 3.0 0.2 13.3
2010 3992 1627 2238 99.8 27.5 1232 954 277 0.0 0.5 25.8 6.2 5.4 0.1 11.4
年次
牛肉 豚肉 チーズ
全世界 EU15 EU12 C4 その他 全世界 EU15 EU12 C4 その他 全世界 EU15 EU12 C4 その他
1991 162 100 1.7 36 25 669 656 11 0.9 0.7 393 378 2 2.6 11
1992 197 137 1.4 30 28 791 776 13 1.6 0.6 431 415 2 1.7 13 
1994 163 102 1.6 33 27 511 510 0 0.3 0.6 417 402 2 1.3 12 
1996 107 62 0.3 30 16 420 418 1 0.3 0.6 441 424 3 2.8 12 
1998 105 67 0.2 25 13 487 484 2 0.2 0.6 424 406 1 4.5 12 
2000 113 71 0.1 28 15 331 329 2 0.2 0.0 406 384 3 7.7 11 
2002 99 57 0.2 22 20 413 409 2 1.8 0.6 427 392 19 5.4 11 
2004 120 68 0.8 30 21 492 481 8 1.3 1.3 503 468 16 8.1 11 
2006 132 81 2.5 27 22 553 526 24 1.3 2.4 499 458 23 5.1 14 
2008 147 103 5.7 27 11 595 576 12 1.2 6.2 592 543 29 1.1 18 

































1）  EUROPEAN COMMISSION , “EU budget 2008 Financial Report”, http://ec.europa.eu/budget/library/
biblio/ publications/2008/fi n_report/fi n_report_08_en.pdfによる。
2）  豊嘉哲（2006）、7頁による。























と、ほ乳雌牛に対する Suckle Cow Premium（毎年支払う））があるうえ、牛肉の生産過剰と生産周期
の長さにより、他の生産抑制手段が必要であるからである。結局、牛肉生産者に対する所得補償支払いは、
既存の Premium単価の引き上げ（Special Premiumが1992年の48.3ECUから1995年に108.7ECUに、
また Suckle Cow Premiumが60.45ECUから144.9ECUに引き上げられた）のほか、新たに①繁忙期（11
～12月）から非繁忙期（1～4月）へのと殺を誘導するための Deseasonalization Premium（72.45ECU/
頭）、②家畜飼養の粗放化を促進する Extensifi cation Premium（飼育密度が1.4LU/ha以下の畜産生産
者を対象に、1LU当たり36.2ECU）と、③10日未満雄乳牛のと殺を促す Optional Processing Premium
（120.8ECU/頭）など生産過剰抑制のための助成制度を新設する形で行われた。詳しくは、European 




た。European Court of Auditors (1997),68頁による。
7）  所在地域の平均単収は、いわゆるオリンピック方式、つまり、1987年から1991年まで5年間のうち、最
低と最高を除いた3年間の平均単収で計算される。European Court of Auditors (1997),70頁による。




9）  European Commision (2009), EU budget 2008 Financial Report, EU Publication Offi ce, pp.80～81による。
10）  Arlindo Cunha & Alan Swinbank (2011), p.102による。
11）  Kelch D., ＆ M.A. Nomile (2004), pp.8～9による。
12）  理由は、EUのライ麦累積在庫量がすでに重荷になっており、加盟予定のポーランドがライ麦の一大産
出国で、同国の加盟で域内のライ麦在庫がさらに膨らんでいくと予想されたことにある。
13）  Kelch D., ＆ M.A. Nomile (2004), p.4による。
14）  Kelch D., ＆ M.A. Nomile (2004), p.5による。
15）  Kelch D., ＆ M.A. Nomile (2004), p.10による。
16）  European Commision (2005) による。
17）  Kelch D., ＆ M.A. Nomile (2004), p.5を参照。







19）  European Commision (2005) による。。
20）  加盟国は、また自国の判断で限度額以上の直接支払いをもらう農家に対して、追加課税（減額）措置
を採ることができる。例えば、イギリスでは、その減額率を最高10％まで増やしていくと表明した。
Kelch D., ＆ M.A. Nomile (2004), pp.8～9による。
21）  Dirty Tariffi cationとは、非関税措置の関税化する際、多くの国が算定要素となる内外価格差について水
増しを行い、それによって、削減前の基準関税率を実際より高く設定したことである。
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